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Abstract 
The points plotted in log. paper with the age presumed archaeologically and with the manganese 
content of bones from Itanki， Muroran， came smoothly on the curves which plotted the relation 
between the manganese content and the age of the fossil bones dug up in the several districts in 
Japan. The age determined in this manner is consistent with the age done by the Carbon-dating 
method. 
From this fact， the author believe that the reliability of the manganese method which presumes 
the relative age of a bone increases 
In this report， we used the fossil bones from Tsochen， Formosa. These bones were collected 
among those bones carried into riverside from a precipice by the running water. In this precipice， 
the stratum which was claimed to be several ten thousand to several hundred thousand years old 
was found. 
The points plotted in log. paper with the age presumed five hundred thousand years archa巴010・
gically and with the manganese content 0.51 to 0.7510 Mn of this fossil bones from Tsochen， also， 
came smoothly on the curves presented previously 
By this fact， the figure which shows the relation between the manganese content and the age 
of the fossil bones covering from two thousand to five hundred thousand years， has been written. 
But， itis difficult to presume the age of such old bones， and also it is hard to get them. 
1. 緒 ニz F司
前報告1)，2)で著者(下回)の見出した骨の相対年代決定法 一骨のマンガン含有量を測定
する方法一ーの確実性について報告し，室蘭市イタンキ遺跡より出土する骨の年代を出土層の
上層よりの骨についてlOOO~1500 年， 下層より出土するものについては 2000~3000 年とい
(33) 
34 下回信男・ 尾崎 博・ 田中裕敏・ 石丸幸造
う値を推定することは適当であると述べたへのち炭素-14法による年代測定4)をおこない，
































































31 /f 象， 牙
32 /f 象， 足骨





























0.18 阿武料の石灰化した部分 0.24 を防いたもの
(34) 






























上層のド位より出土した骨 2010士120 1500~2000 1000~1500 
下層より出土した骨 (A) 2370:t 120 2000~3000 2000~3000 
下層より出土した骨 (B) 2380士120 2000~3000 2000~3000 
(35) 





























































化石骨中の微量成分に関する化学研究 (第4報) 37 
あっても骨であることがはっきりしている骨の表面のマンガン含有量を骨の新旧を比較するた
めに使用すると， 分析値は， 0.51-0.75%， 0.25-0.34%， 0.15-0.21%， 0.08-0.10の4つの
範囲に分布しているとみることが出来ょう。このような値の分布はどのようにして生じたか。
2つの因子が考えられる。
1. 骨の採取状況からみて， 3万年から 50万年程度の骨が混合して採取された。






のデータ ーと共に骨のマ ンガン含有量と年代 のー関係図を作製したものが図-2である。 前報告
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